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Whereas the goals of gender-mainstreaming were steadily set in many fields 
especially related to the environment, welfare, and development since the late 1990s, the 
pace of developing the argument on gender balance in the international arena of nuclear 
disarmament was very slow. Under such circumstances, United Nation Security Council 
resolution 1325 (2000) was surely a landmark because the necessity of gender-
consciousness was clearly expressed in the field of security issues. The resolution 1325 
mainly aimed at promoting gender equality in peacebuilding process after the internal 
armed conflicts, although activists and experts started to link the gender and the inter-
state matters of nuclear disarmament, in line with the spirit of the resolution. Nonetheless, 
there were still few discussions regarding the gender equality in nuclear disarmament for 
a decade after that resolution was adopted.  It was the presentation by Ms. Mary Olson, 
policy expert at Nuclear Information and Resource Service who changed the situation. Her 
presentation at the Vienna Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons in 
December 2014, demonstrated the evidence that radiation damage could be more serious to 
women. Her argument encouraged Ireland to advocate gender equality more progressively 
in the policy field of nuclear disarmament by presenting a working paper titled “Gender, 
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 Development and Nuclear Weapons” to the 2020 NPT Review Conference Preparation 
Committee held in May 2017. It is also worth mentioning that Olson made a speech at the 
Vienna Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons that facilitated a 
discussion for the adoption of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. In the 
preamble of this treaty, significance of gender-mainstreaming was clearly stipulated. 
Meanwhile, International Law and Policy Institute (ILPI) and United Nations Institute for 
Disarmament Research (UNDIR) jointly published an influential report “Gender, 
Development and Nuclear Weapons” in 2016. Gender conscious arguments are considered 
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2．国連安保理決議 1325 と核軍縮 
 













2018 年 3 月現在ではない。 
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容詞、Masculine は、筋肉を意味する musculus とい
うラテン語が派生したものであるので、マッチョ主義
という言葉をあてておいた。 

























2014 年まで 3 度にわたり開催された「核兵器の
人道的影響に関する国際会議」の第 3 回大会
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ダート・トバゴの各国連政府代表部が 2015 年 5









10 Gender and Nuclear Weapons NPTRC, New 













は、2017 年 5 月 2 日～12 日の日程で同地におい
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上述の 2020 年 NPT 再検討会議の準備委員会














(full text) ICAN Website, www.icanw.org/treaty-on-
the-prohibition-of-nuclear-weapons/ , 2018 年 2 月 1
日閲覧。 
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3.2 ジェンダー固有の影響   
3.2.1 心理的影響   
3.2.2 避難及び土地を離れること
（Displacement）   
3.2.3 文化及び先住民の権利  
3.2.4 社会的スティグマ及び差別 
3.2.5 その他文化的及び社会的影響
































































女性の比率は 1980 年の 7％から 2015 年の 27％
に増加するなど、多国間フォーラムにおける女性
の比率はここ数十年で増加している。 
                                                  



































 これまで見た通り、国連安保理決議 1325 は安
全保障分野にジェンダー主流化を持ち込んだ重
18  Gender, Development and Nuclear Weapons 
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問題を扱う老舗の雑誌 Bulletin of Atomic 
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  マリクは女性の生来の平和志向を否定してい
るわけではない。「男らしさ」が支配する安全保
障の政策過程において女性が単独で参画しても、
この世界の文化はなかなか変化させることはで
きないと述べているだけである。
具体的な政策の変化を予測することは難しい。
しかし、女性と男性が全面的に等しく参画できる
ということは、多様性が担保されるということで
あり、異なる存在を包摂するという行為自体が、
やがては「力」を信奉する安全保障の文化に変化
をもたらしうるのである。核軍縮の政策分野にも
ジェンダー主流化の波は到来したかに見える。個
別具体的な変化がどう表れるかは今後の分析と
議論を待たなければならない。しかし、女性が「男
らしく」ふるまう必要がないほどに、ジェンダー
平等が進展することが、とりわけ安全保障の分野
においては望まれるところである。
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